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Abstract
Polarity dependence of the crystal growth rate, evaporation rate and chemical
etching behavior of ZnO, CdS and ZnS crystals was investigated. After chemical
etching the plus polar surfaces of these crystals show a few pits on them, whereas
the minus polar surfaces are deeply etched and become rough. The preferential
growth direction of ZnO in the polar direction is the plus polar direction and that
of CdS and ZnS is the minus one. In addition, the evaporation rate is larger on the
plus polar surface than on the minus one in ZnO and it is larger on the minus polar
surface in CdS and ZnS. These results show that the surface energy of the plus polar
surface is larger than that of the minus one in ZnO, but the relation reverses in
CdS and ZnS.
1.緒論
BeO, ZnO, CdS, ZnS等, H-VI族間化合物はウルツ鉱型または閃亜鉛鉱型構造をもつ













結晶核が+ C方向のみを向くように形成される. (2)核は+c, -c両方向に等しく形成される
が, + C方向の成長速度が- C方向のそれより大きいので,大きな結晶では+ C成長した
結晶のみが認められることになる.この点を明確にするための実験をZnO結晶のみでなく,



















































































































かし, S面は著しく腐食され, (b), (c)図に示したようにまるみを帯びた六角錐状,または錐面
(1001によってとりかこまれた三角錐状のヒロックが全面に見られる.このように二種類のピッ
トやヒロックが存在するのはZnS結晶がポリタイプであることと関連しているようである.
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表2 :両極性面の昇華速度
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第7図腐食後のZnS結晶. (a) :極性軸の+方向,一方向に成長しT=微結晶群. (b) :成長先端にZn面を
もつ結晶(+ C方向成長). (c)成長先端にS面をもつ結晶(- C方向成長)・
第8図(a):長いZnS結晶. (b):(a)の拡大写真で成長先端にS面をもつ-C成長の結晶(c): ZnSホロー
結晶(-C方向成長).
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第11図反転双晶を含むZnO結晶の化学腐食,熱腐食. (a) : basal面に平行な努開面のCP4による化学腐
食模様. (b) : (a)と同じ部分を引き続き熱腐食したときの腐食模様. (c) : (a)に示した結晶のプリズム




第12図熱腐食後のZnS結晶の表面模様. (a): Zn面上の三角形,六角形のピット. (b): S面上のまるみを
おぴた六角錐状の凹凸模様. (c) : S面上の三角錐状(錐面{100})の凹凸模様.
ZnO, ZnS, CdS結晶の極性軸方向の結晶成長と昇華の極性依存性 21
第13図熱腐食後のCdS結晶の表面模様. (a): Cd面上のステップ模様. (b): S面上の六角錐状ヒロック・
(C):錐面{1210}をもつ六角錐状のヒロック。
表ZnS. CdS. ZnO結晶の両極性面の熱腐食,化学腐食模様
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